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スミスは，徳の道（the road to virtue）と財産の道（that [the road] to fortune）という，
２つの異なる倫理基準を区別する。徳の道に進むことは，「英知の研究と徳の実行」によっ
て尊敬を得ようとすることを意味し，財産の道に進むことは「富と地位の獲得」によって

















































主要な原因であるとも考えられている(Dickey 1986：608，Evensky 1989：131，Dwyer 
2005：684，田中 2017：350-351)。改訂時にスミスにとって，道徳感情の腐敗は中心的な
課題であり，社会学的理論の再考を彼に促していた（Forman-Barzilai 2010：97）。第６版














































 Brown, V. (1994). Adam Smith's discourse: canonicity, commerce and conscience. 
Routledge. 
 Buchan, B., & Hill, L. (2014). An intellectual history of political corruption. 
Basingstoke:Palgrave Macmillan. 
 Cairns, J. W. (1993). Adam Smith’s lectures on jurisprudence: Their influence on 
legal education. In Adam Smith: International Perspectives (pp. 63-83). Palgrave 
Macmillan, London. 
 Campbell, T. (1971). Adam Smith's Science of Morals. London: Allen and Unwin. 
 Dickey, L. (1986). Historicizing the" Adam Smith Problem": Conceptual, 
historiographical, and textual issues. The Journal of Modern History, 58(3), 
580-609. 
 Dwyer, J. (2005). Ethics and Economics: Bridging Adam Smith's Theory of Moral 
Sentiments and Wealth of Nations. Journal of British Studies, 44(4), 662-687. 
 Evensky, J. (1989). The evolution of Adam Smith's views on political economy. 
History of political economy, 21(1), 123-145. 
 Fleischacker, S. (2004). On Adam Smith's" Wealth of Nations": A Philosophical 
Companion. Princeton University Press. 
 Fleischacker, S. (2011). Adam Smith and cultural relativism. Erasmus Journal for 
Philosophy and Economics, 4(2), 20-41. 
 Forman-Barzilai, F. (2010). Adam Smith and the circles of sympathy: 
cosmopolitanism and moral theory, Cambridge University Press. 
 Golemboski, D. (2018). The impartiality of Smith’s spectator: The problem of 
parochialism and the possibility of social critique. European Journal of Political 
Theory, 17(2), 174-193. 
 Griswold Jr, C. L. (1999). Adam Smith and the virtues of enlightenment. 
Cambridge University Press. 
 Hanley, R. P. (2009). Adam Smith and the character of virtue. Cambridge 
University Press. 
 Hill, L. (2006). Adam Smith and the theme of corruption. The Review of Politics, 
68(4), 636-662. 
 Khalil, E. L. (2013). What Determines the Boundary of Civil Society?. Theoria, 
60(134), 26-49. 




 Raphael, D. D. (2007). The impartial spectator: Adam Smith's moral philosophy. 
Oxford University Press. 生越利昭・松本哲人訳(2009)『アダム・スミスの道徳哲学』
昭和堂。 
 Sen, A. (2002). Open and Closed Impartiality. The Journal of Philosophy, 99(9), 
445-469. 岡敬之助訳(2008)『福祉と正義』（第５章）東京大学出版会。 
 Sen, A. (2010). Adam Smith and the contemporary world. Erasmus Journal for 
Philosophy and Economics, 3(1), 50-67. 
 Smith, A. (1976a). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 
Ed. R.H. Campbell & A.S. Skinner, OXFORD: CLARENDON PRESS. 大内兵衛・松
川訳(1959)『諸国民の富』岩波書店。 
 Smith, A. (1976b). The theory of moral sentiments. Ed. D.D. Raphael & A.L. Macfie, 
OXFORD: CLARENDON PRESS. 水田洋訳(2003)『道徳感情論』岩波書店。 
 Tajima, K. (2007). The theory of institutions and collective action in Adam Smith's 






7 月 3 日―6 日)に参加して」『経済学史研究』, 56(1), 117-121。 
 後藤玲子(2002)『正義の経済哲学』東洋経済新報社。 
 坂本幹雄(2004)「アマルティア・センのスミス経済学」『通信教育部論集』, 7, 103-117。 
 篠原久(1998)「スミス道徳論における『歓喜』と『悲哀』―『道徳感情の腐敗』をめぐ
って―」『経済学論究』, 52(1), 85-107。 
 篠原久(2009)「アダム・スミスにおける『体系』と『体系の人』」『経済学論究』, 63(3),  
667-685。 
 柴田徳太郎(2010)「『見えざる手』と『コンヴェンション』―スミスとヒュームの秩序



















究』, 21, 41-61。 
 モロウ・G.R.著／鈴木信雄・市岡義章訳(1992)『アダム･スミスにおける倫理と経済』
未來社。 
 ロールズ・ジョン著／川本隆史・福間聡・神島裕子訳(2010)『正議論』紀伊國屋書店。 
 
 
